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االختالف العكدٍ
أسبابـه ،آثـاره ،وسبـل عالجـه
أ.د" .حمند خري" العنرٍ*
تاريخ قبول البحث0701/70/02 :م

تاريخ وصول البحث0701/70/70 :م

ملخص

يتحدث البحث عف االختالؼ العقدم تأسيسا لفقهه كتأكيدا عمى أف االختالؼ في فركع العقيدة

شأنه شأف االختالؼ الفقهي؛ إذ ليست كؿ مسائؿ العقيدة مف باب القطعيات التي ال يصكغ فيها

كبيف البحث أف لالختالؼ العقدم أسبابه المكضكعية .كما قد عرض إلى آثار االختالؼ،
االختالؼّ .
كبيف سبؿ عالج االختالؼ حتى ال يتحكؿ االختالؼ المقبكؿ إلى خالؼ مرذكؿ.
ّ

Differences of faith:
Its causes, effects and treatment methods
Abstract
This study addresses Islamic doctrinal differences and its impacts on establishing Fiqh
disagreements. The researcher emphasizes that such doctrinal differences in the
branches of Islamic faith is the same as differences in the branches of Islamic Fiqh. The
reason lies behind emerging these differences is that a large number of matters of
Islamic belief are not decisive and absolute. These beliefs matters are researchable and
arguable. The researcher also points out that the Islamic doctrinal differences have its
objective reasons and their impacts should academically addressed in depth. This
approach can make the argument acceptable and prevent rejected difference.

املكدمُ.

كانت العقيدة زمف تمقي الكحي صافية نقية يتمقاها الصحابة مف لدف النبي  غضة طرية ال شائبة فيها كال اختالؼ

كرصتهـ في صؼ كاحد كفي صعيد كاحد ،فكانت كممة
حكلها ،فجمعتهـ حكؿ فكرة كاحدة ،ككحدتهـ حكؿ كممة كاحدة،
ّ
التكحيد سبيمهـ إلى تكحيد الكممة إلى أف انتقؿ الرسكؿ  إلى الرفيؽ األعمى كهـ عمى محجة بيضاء بقمكب بيضاء.
منهجهـ سد باب الجدؿ كاقفاؿ باب االختالؼ كشعارهـ التسميـ المطمؽ كالرضا التاـ حتى استحقكا كصؼ اهللُ  :ك ْنتُُ ْم
ون ِبا ْلمعر ِ
ُخ ِر َج ْت لِ َّمن ِ
ون ِبالمَّ ِو[آؿ عمراف.]111 :
َخ ْي َر أ َّ
ُم ٍة أ ْ
وف َوَُ ْن َي ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوُُ ْؤ ِم ُن َ
ْم ُر َ َ ْ ُ
اس َُأ ُ
* أستاذ ،كمية الشريعة ،جامعة قطر.
mk_alomari@yahoo.com
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االختالف العكدٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كميػات العقيػدة كأركػاف ا يمػاف
أف ّ
كاف رجكع األمة اليػكـ إلػى كحػدة الكممػة كصػيانة الكحػدة لمػف أكجػب الكاجبػات ،خاصػةن ّ

ليست مكاف اختالؼ ،أما الجزئيات كالقضػايا التفصػيمية فػي فػركع العقيػدة ،فػاالختالؼ فيهػا أمػرو ميسػكر كشػأنه م فػكر إف سػممنا
مػػف التعصػػب ،كمػػدار البحػػث فيػػه يػػدكر بػػيف ال ػراجو كالمرجػػكح ،أك بػػيف الص ػكاب كالخطػػأ ،كال يصػػؿ بحػػاؿ إلػػى أف يػػدكر بػػيف
ا يماف كالكفر ،كالشأف في حسـ مػادة االخػتالؼ أف يكػكف مجالهػا مجػالس المنػاظرة ال ميػاديف المبػارزة إالّ أف هػذو المخػاكؼ قػد
أطّمػت ككأنهػػا رؤكس الشػياطيف ،كالكحػػدة قػػد كهػت كنقضػػت عػػركة عػركة ،كالفػػتف قػػد أينعػت نبتػػة نبتػػة ،ككأنهػا قػػرف الشػػيطاف ،كاف
حصػػاد هػػذا النبػػت السػػاـ ال يكػػكف ب يػػر تصػػحيو الشػػأف فػػي أمػػر العقيػػدة الفالسػػير نحػػك الكحػػدة ا سػػالمية متكقػػؼ قبػػؿ كػػؿ شػػيء
عمى تصحيو األكضاع فيما يرجع لمعقيدة ا سالميةال(.)1
كهذا البحث محاكلة متكاضعة في معالجة أمر االختالؼ في شػأف العقيػدة ال نهػاء أصػؿ االخػتالؼ ،فهػذا ال يمكػف أف
ػئال يكػػكف سػػببان فػػي العػػداء كالب ضػػاء؛ جمعػان لمكممػػة
يدعيػػه عاقػػؿ ،لكػػف لمحاكلػػة الرجػػكع بػػه إلػػى مسػػارو الطبيعػػي ،كمػػدارو افمػػف لػ ّ
ّ

كايالفان لألمة ،كتأسيسان لفقه جكاز االختالؼ في فركع العقيدة كجزئياتها.
أهنًُ املىضىع.

ؾ فػي أف االخػتالؼ فػي شػأف
ال خالؼ في أف األصكؿ أهػـ مػف الفػركع ،كأف العقيػدة أصػؿ الشػريعة كأسػها ،كال شػ ّ
أشد كطأةن كأخطر شأنان مف االختالؼ في الشريعة.
العقيدة ّ
أف محاكلة تخميص األمة مف ال ثائية كالفشؿ كذهاب الريو ،كالنهكض بها إلػى حيػاض الفاعميػة كالتفاعػؿ الحضػارم،
كّ
يبدأ مف حيث بدأ أكؿ مرة ،كيصمو مف حيث صمحت أكؿ مرة.

مههجًُ البحح.

اعتمد البحث عمى منهجيف هما:

 -1المنيج االسُقرائي :حيث قمت بتتبع ما أمكف مف كتب العقائد كالمراجع ذات الصمة بمكضػكع البحػث بمػا يكفػي عطػاء
صكرة كافية كمتكاممة لمراد البحث كمقصدو.

 -2المنيج الُحميمي :حيث قمت بمحاكلة تحميؿ النصكص الكاردة بما يتناسب مع طبيعة البحث.
الدراسات السابكُ.

المطّمػػع عمػػى المكتبػػة ا سػػالمية المعاص ػرة يجػػد بسػػهكلة الكثيػػر مػػف الم ارجػػع فػػي االخػػتالؼ الفقهػػي لكػػف هنػػاؾ نػػدرة فػػي

مجػػاؿ االخػػتالؼ العقػػدم بمنهجيػػة جامعػػة تهػػتـ بم ػكاطف االتفػػاؽ كتركػػز عمػػى القكاسػػـ ،كأكثػػر المؤلفػػات القديمػػة كالمعاصػرة تهػػتـ
بالفركؽ أكثر مف اهتمامها باألشباو كالنظائر.
ٕٖٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)2ه2022/م
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كمف أهـ الكتب المعاصرة في كال المنهجيف:
)1

فصكؿ في العقيدة كالفكر ،لمدكتكر يكسؼ القرضاكم :تحدث فيه عػف بعػض النقػاط الخالفيػة بػيف المػذاهب ا سػالمية
بشػػكؿ عػػاـ ،كعػػف اخػػتالؼ كجهػػات النظػػر بػػيف المػػنه السػػمفي كاألشػػعرم بشػػكؿ خػػاص ،بمنهجيػػة جامعػػة ،كمحاكلػػة
التماس العذر لممخالؼ كتقريب كجهات النظر بيف األطراؼ.

)2

م ػػنه األش ػػاعرة ف ػػي العقي ػػدة ،لم ػػدكتكر س ػػفر الحػ ػكالي :ت ّبن ػػى المؤل ػػؼ أف الس ػػمفية ه ػػي المعني ػػة بمص ػػطمو أه ػػؿ الس ػ ّػنة
كبيف في هذا الكتاب أف أصكؿ األشاعرة تخالؼ أهؿ السنة داعيان إياهـ إلى التجرد هلل كمحذ انر مػف اتبػاعهـ
كالجماعةّ ،

لمهكل حسب قكله.

كالكتاب كتب بنفس هجكمي مما يعمؽ الخالؼ كيهدـ جسكر التكاصؿ بيف األشاعرة كالسمفية.
أسباب اختًار املىضىع.


مػػف األسػػباب التػػي دعتنػػي إلػػى اختيػػار هػػذا المكضػػكع كثػرة مػػا نػراو مػػف ت ارشػػؽ أربػػاب المػػذاهب العقديػػة المختمفػػة لبعضػػهـ
البعض بالتكفير كالتفسيؽ ،مما يكغر صدكرهـ با حف كيجمب لألمة المحف.



اهتمػػاـ البػػاحثيف كالعممػػاء بػػاالختالؼ الفقهػػي كبيػػاف أسػػبابه كمحاكلػػة معالجػػة التعصػػب فػػي شػػأنه أكثػػر مػػف اهتمػػامهـ مػػف
رتؽ آثار االختالؼ في شأف العقائد.



محاكلة شاعة ثقافة قبكؿ االختالؼ في شأف فركع العقيدة كبياف أف أمرو ال يختمؼ عف االختالؼ في المجاؿ الفقهي.
فجػػاء البحػػث اسػػتجابة ألزمػػة حػػادة راهنػػة بػػيف المػػذاهب العقديػػة ا سػػالمية تس ػتدعي مػػف البػػاحثيف محاكلػػة لكقػػكؼ عمػػى

أسبابها كمحاكلة تطبيب أمراضها كاستالؿ أض انها.
مشكلُ البحح:
تكمف مشكمة البحث في ا جابة عف األسئمة التالية:


ما نظرة العقيدة ا سالمية إلى االختالؼ؟



ما أسباب االختالؼ العقدم؟ ككيؼ بدأ؟



هؿ تقبؿ العقيدة االختالؼ؟



كيؼ كاف عمماؤنا يتعاممكف مع قضية االختالؼ في فركع العقيدة؟



ما األسس كالقكاعد التي يمكف أف تحد مف االختالؼ العقدم؟

اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٕ
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االختالف العكدٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املبحح التنهًدٍ:

االختالف سهُّ كىنًُ.
املطلب األول :االختالف جعل تكىيين.

اء َرُّب َك لَ َج َع َل َّ
ُم ًة
اس أ َّ
اقتضت حكمة اهلل تعالى أف يككف الناس مختمفيف في عقكلهـ كفهكمهـ كميكلهـَ  ،ولَ ْو َ
الن َ
ش َ
وِ
لكنه شاء سبحانه االختالؼ ،كجعؿ ذلؾ في أصؿ تككيف الخمقة ،كمجبكالت العقكؿ.
اح َدةً[هكدّ ،]118 :
َ

ػئال يقػػع التشػػابه فيحصػػؿ االضػػطراب كيفػ ّػكت كثيػػر مػػف
كمػػف عنايتػػه بعبػػادو كرحمتػػه بهػػـ أف قػ ّػدر ذلػػؾ االخػػتالؼ؛ لػ ّ
المقاصد كالمطالب ،كلك تساكل الناس في ال نى مػثالن ،كلػـ يحػت بعضػهـ إلػى بعػض لتعطّمػت كثيػر مػف مصػالو النػاس كمنػافعهـ،
لذا جعؿ اهلل بعضهـ لبعض سخرّيان(.)2

االخػػتالؼ سػ ّػنة الكػػكف كعميػػه قػػاـ نظػػاـ الخمػػؽ ،كالنػػاظر فػػي الق ػرآف الكػػريـ يػػرل كضػػكح الفكػػرة بجػػالء ،إذ يفػػتو القػػرآف

البصائر لترل ذلؾ االخػتالؼ فػي جنبػات الكػكف كأرجػاء الكجػكد كيهيػب بأصػحاب العقػكؿ ليػدرككا حكمػة اهلل مػف هػذا االخػتالؼ
تار ٍَي ٍ
اخ ِتُ َ ِ
الستماو ِ
ِ
ف المَّ ْي ِتل َو َّ
ات َو ْار َْر ِ
تات ِرُولِتي ْارَ ْل َبتا ِ [آؿ عمػراف.]191 :
و َو ْ
الن َي ِ َ
كالتعػدد ،قػاؿ تعػالى :إِ َّن فتي َخ ْمت ِ َّ َ َ
ش ٍ
ش ٍ
شأَ ج َّن ٍ
ِ
ات َو َّ
تو َو َّ
الن ْخ َل َو َّ
شتا ِب ًيا
تون َو ُّ
ان ُمَُ َ
ات َو َغ ْي َر َم ْع ُرو َ
ات َم ْع ُرو َ
ع ُم ْخَُمِفًا أُ ُكمُ ُ
الزْر َ
الرَّمت َ
الزْيُُ َ
كقاؿ تعالىَ  :و ُى َو الَّذي أَ ْن َ َ
شا ِب ٍو[األنعاـ .]141 :كقاؿ تعالىَ  :و َما َذ َأرَ لَ ُك ْم ِفي ْار َْر ِ
[النحؿ:
َو َغ ْي َر ُمَُ َ
ونّ 
و ُم ْخَُمِفًا أَْل َوا ُن ُو إِ َّن ِفي َذلِ َك ٍَ َي ًة لِقَ ْوٍم َي َّذ َّك ُر َ
ِ
ِ
ِ
اجتا[المائػدة:
 .]13كالقرآف الكريـ تحػدث أيضػان عػف اخػتالؼ الشػرائع كقػرر شػرعيتها .قػاؿ تعػالى :ل ُكتل َج َع ْمَنتا مت ْن ُك ْم ش ْترَع ًة َو ِم ْن َي ً
 .]48كقاؿ–سبحانه :-لِ ُك ِّل أ َُّم ٍة جع ْم َنتا م ْنست ًكا ُىتم َن ِ
است ُكوهُ فَتَ ُي َن ِازُعَّنت َك ِفتي ْار َْم ِتر[الحػ  .]67 :كهػذا التن ّػكع المناسػكي كالتعػدد
ََ َ َ
ْ
َّ ْتي َنا ِبتوِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ع لَ ُك ْم م َن الد ِ
وحتا َوالتذي أ َْو َح ْي َنتا إِلَ ْيت َك َو َمتا َو َّ
ِّين َمتا َو َّ
الشرائعي قائـ عمى أصؿ كاحد .قاؿ تعػالىَ :
ش َر َ
َّتب ِبتو ُن ً
ِّين وَال ََُُفََّرقُوا ِف ِ
ِ
ِ ِ
يو[الشكرل.]13 :
يموا الد َ َ
وسب َو ِع َ
يم َو ُم َ
يسب أَ ْن أَق ُ
إ ْب َراى َ
()3
الناس مختمفكف أيضان في فهـ الشريعة الكاحدة حسب طاقة عقػكلهـ كتفػاكت مػدارؾ
الفالديف كاحد كالشريعة مختمفةال  .ك ّ
()4
النػاس أيضػان تختمػػؼ فهػػكمهـ
فهمهػـ يقػػكؿ ابػػف عاشػػكر :الالعقػالء متفػػاكتكف فػػي إدراؾ الكاضػػو عمػى قػػدر القػرائو كالعمػػكـال  .ك ّ

باختالؼ ميكلهـ كك ّؿ يفهـ عمى شاكمته ،كال شؾ أف االختالؼ في األصكؿ النفسانية يجر الى تع ّذر االئتالؼال(.)5
الالناس فػي غ ارئػزهـ مختمفػكف فبعضػهـ جبمػكا جبمػةن سػريعةل القبػكؿ ،كبعضػهـ جبمػكا جبمػةن بطيئػة القبػكؿ،
يقكؿ األصفهانيّ :
كبعضهـ في الكسطال(.)6

النفػػكس ال يقنعهػػا الػػدليؿ كال يهػػديها البرهػػاف
كال شػ ّ
النفسػػي كمػػا طبعػػت عميػػه أثػػر فػػي االختيػار العممػػي كاذا فسػػدت ّ
ؾ أف لمميػػؿ ّ

مهما يكف حاسمان(.)7

فإف الاالختالؼ مرككز في فطرتنا مطبكع في خمقنا ،كال يمكف ارتفاعه كزكاله إال بارتفاع هذو الخمقةال(.)8
كبالجممة ّ
ككأف آيات اهلل القائمة عمى اختالؼ األلسف كاأللكاف ،كسنته القائمة عمى اختالؼ الشػاكمة كا د اركػات العقميػة كالميػكؿ

النفسية كتعدد الشرائع كجعمنا شػعكبان كقبائػؿ ،كػؿ ذلػؾ يؤسػس لشػرعية االخػتالؼ المثمػر المبنػي عمػى إدراكهػـ ّأنػه أمػر السػبؽ
ّ

حتـ عميهـ ما هـ فيه مف االختالؼال(.)9
به القدر ه
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كاف عدـ فهـ هذو المضاميف القرآنية يؤدم لمتعصب كالفتف كربما لالقتتاؿ كالحركب.
املطلب الجانٌ :نشأَ االختالف العكدٍ.

درج الص ػػدر األكؿ م ػػف جي ػػؿ ا س ػػالـ ف ػػي فج ػػر ا س ػػالـ عم ػػى التس ػػميـ ف ػػي م ػػا ج ػػاء بالكت ػػاب كالس ػػنة ،كق ػػد ك ػػانكا  ال

يخكضكف في القضايا النظرية منش ميف بالكاجبات العممية ،كقد أشار الجكيني إلػى مػنه الصػحابة هػذا بقكلػه:ال كقػد درج صػحب

التعرض لمعانيها كدرؾ ما فيها ،كهـ صفكة ا سالـ كالمستقمكف بأعباء الشريعةال(.)11
رسكؿ اهلل  كرضي عنهـ عمى ترؾ ّ
الصحابة تجاو النصكص بقكله :المف أمعف النظر في دكاكيف الحديث النبكم ككقػؼ عمػى
كقد ّ
حدد المقريزم مكقؼ ّ
السمفية ،عمـ أنه لـ يرد قط مف حديث صحيو كال سقيـ عف أحػد مػف الصػحابة عمػى اخػتالؼ طبقػاتهـ ،ككثػرة عػددهـ،
افثار
ّ

أنهـ سألكا رسكؿ اهلل  عف معنى شيء مما كصفه الرب سبحانه نفسه الكريمة في القرآف...ال(.)11
ككانكا جميعان العمى منهاج كاحد في أصكؿ الديف كفركعهال(.)12

االخػػتالؼ نشػػأ أكؿ مػػا نش ػػأ بعػػد كفػػاة الرس ػػكؿ  بسػػبب بعػػض ا ش ػػكاالت التػػي طػػرأت كفرض ػػت نفسػػها عمػػى الكاق ػػع
ا سػػالمي كهػػي فػػي معظمهػػا مشػػكالت نجمػػت نتيجػػة أسػػباب سياسػػية كيػػأتي فػػي مقدمػػة تمػػؾ المشػػكالت الخػػالؼ عمػػى ا مامػػة،
كمف أحؽ بها ،كقد ّنبه الشهرستاني عمى خطػكرة هػذا الخػالؼ فقػاؿ :المػا سػ ّؿ سػيؼ فػي ا سػالـ عمػى قاعػدة دينيػة مثػؿ مػا س ّػؿ
عمى ا مامة في كؿ زمافال(.)13

كمشػكمة ا مامػة كمػػا ارتػبط بهػا مػػف صػراعات بػػدأت أكاخػر عهػد الخميفػػة الثالػث عثمػاف  ،ككلػػدت هػذو األحػػداث

مشكمة أخرل ترتبت عميها كارتبطت بها ،كهي مشكمة مرتكب الكبيرة كالقكؿ بتكفير فاعمه ،كالقكؿ بتكفير الحكػاـ ،ككجػكب
الخركج عمى الجائر منهـ كقتاله(.)14

ككقر في نفكس الخكارج أف تفرؽ المسمميف إلى فريقيف متحاربيف لـ يكف إال لحب الدنيا كم انـ الحكـ كالتطمػع إلػى
السياسة كالسيطرة ،كقد ترسب هذا الشعكر شيئا فشيئا ليتفجر في حادثة التحكيـ إلى آراء نظرية متشددة تمثمت فػي تكفيػر

مرتكب الكبيرة ،كتجسدت عمميا في الثكرة المسمحة عمى المخالفيف(.)15

كالشػػيعة ذهبػكا فيمػػا ذهبػكا إليػػه مػػف أمػػر الكصػػية كالعصػػمة كالرجعػػة بسػػبب المشػػاكؿ كالصػػعكبات التػػي أرهقػػت المسػػمميف
بسبب قضية الخالفة ،كما أدت إليه مف فتف كمآس ،فأحدث ذلؾ في نفكسهـ يأسػا مػف أف ينصػمو الكاقػع بالطريقػة التػي يسػير
عميها فأحدثكا آراءهـ تمؾ حال لمكاقع البئيس(.)16

كقد ّبيف الككثرم أف الخكارج كالشيعة تكلّدكا بسبب عاطفة سياسية ال دخؿ لمعمـ فيها(.)17
كاالضطرابات المذهبية التي قذفت بالمسمميف في هكة سحيقة مف االقتتاؿ كسفؾ الدماء ،أك التهتؾ كادعػاء ا يمػاف

مػػف جانػػب آخػػر هػػي التػػي حػػدت بكاصػػؿ بػػف عطػػاء تبنػػي منزلػػة بػػيف المن ػزلتيف ،كقػػد أراد أف يتكسػػط الن ػزاع بػػيف رأم الخ ػكارج
القاضػػي بتكفيػػر صػػاحب الكبي ػرة كرأم المرجئػػة الػػذيف قػػالكا :إنػػه ال يضػػر مػػع ا يمػػاف ذنػػب كال معصػػية .كاف كػػاف أريػػه

بالنهاية يؤكؿ إلى رأم الخكارج ،لكنهـ اختمفكا عنهـ أنهـ لـ يسمكا مرتكبي الكبيرة كفا ار كلـ يكجبكا قتالهـ ،كلهذا سماهـ البعض
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االختالف العكدٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخانيث الخكارج(.)18
كالبحػث فػي قضػية مرتكػػب الكبيػرة أثػار قضػية أخػػرل كػاف لهػا أثرهػا ،فنشػػأ االخػتالؼ فقضػية الفعػؿ ا نسػػاني .كاف
كانت في الحقيقة قضي ة بدهية ،لكنها عكممت معاممة النظريات ،كالبديهي كمما زاد البحث بعد عػف ا دراؾ ،كالبحػث فيهػا
ليس مف مقتضى ا يماف ،كانما هك مف شرو العقكؿ في طمب رفع األستار عف األسرار(.)19

كمف الخالفات التي احتمت أيضا مكانا بار از في الدراسات الكالمية مشكمة خمؽ القرآف .ككذلؾ ظهرت المجسػمة التػي

اتخػػذت مػػف ظػكاهر النصػػكص منطمقػػا ثػػارة خالفػػات عقديػػة لػػـ يكػػف لهػػا كجػػكد ،كأحػػدثت ردة فعػػؿ عكسػػية ،مسػػاكية لهػػا فػػي
الضالؿ كمقابمة لها في االعتقاد كهي نشكء المعطمة الذيف أنكركا الصفات.
املبحح األول:

أسباب اخلالف العكدٍ.
هناؾ العديد مف األسباب التي كاف لها األثر الكبير كالدكر البارز في ظهكر االختالؼ العقدم ،كمف أهـ تمؾ األسباب:
أوالً :االجُياد في فيم النَّوص:

دعا القػرآف الكػريـ إلػى إطػالؽ العقػكؿ مػف عقالهػا ،كاطالقهػا مػف سػباتها ،كدفعهػا لمتفكػر فػي الممكػكت ،كنعػى عمػى

التقميد كالمقمديف ،كقد أعمؿ المسممكف النظر في القرآف امتثاال لطمب القرآف بتدبر آياتػه ،كقػد كرد فػي القػرآف الكػريـ آيػات
متشابهة يكتنفها شيء مف ال مكض ،كتختمؼ في فهمها العقكؿ ،كاذا رجعنا إلى المحػاكرات كالمنػاظرات التػي كانػت تػدكر

فػػي القضػػايا العقديػػة كالقػػدر كمرتكػػب الكبي ػرة كرؤيػػة اهلل  كالصػػفات ا لهيػػة كغيرهػػا تبػػيف لنػػا بكضػػكح أنهػػا فػػي األعػػـ
األغمب تتحدث عف اجتهاد شخصي في فهـ النص القرآني ،كجميعهـ قد اتخذ مف نص القرآف سندا كدليال كحجة.
ال خػػالؼ بػػيف العممػػاء عمػػى كػػكف بعػػض آيػػات الق ػرآف محكمػػة كبعضػػها متشػػابه ،كأف المحكػػـ ال يحتمػػؿ إال معنػػى

كاحد كالمتشابه يحتمؿ أكثر مف معنى ،كعند االختالؼ ال بد مف الرجكع إلى أـ الكتاب الالمحكماتال كجعمهػا مرجعػا لمفهػـ
َمتا
تات ُى َّ
ات فَأ َّ
تن أ ُُّم ا ْل ِكَُتا ِ َوأُ َخ ُتر ُمَُ َ
كميزانا لمصكاب .قاؿ تعالىُ  :ى َتو الَّ ِتذي أَ ْن َتز َل َعمَ ْيت َك ا ْل ِكَُتا َ ِم ْن ُ
شتا ِب َي ٌ
تات ُم ْح َك َم ٌ
تو َي ٌ
ِ ِ ِ
ِ
ون ما َُ َ ِ
الَِّذ َ ِ
اء َُأ ِْويمِ ِو َو َما َي ْعمَ ُم َُأ ِْويمَ ُو[آؿ عمراف.]7 :
اء ا ْلفُْ َنة َو ْابُ َغ َ
ش َاب َو م ْن ُو ْابُ َغ َ
ين في قُمُوِب ِي ْم َزْيغٌ فَ َيَُِّب ُع َ َ
المبدأ العاـ محؿ اتفاؽ كلكف في التطبيؽ كالتمثيؿ يختمفكف كيفترقكف ،فكؿ كاحػد مػف أصػحاب المػذاهب ي ّػدعي أف افيػات

المكافقػػة لمذهبػػه محكمػػة ،كأف افيػػات األخػػرل المكافقػػة ل ػرأم خصػػمه متشػػابهة ،كبالتػػالي ال منػػاص لػػه مػػف تأكيمهػػا لتكافػػؽ أريػػه
ون إَِّال
اء َف ْم َي ْكفُْر محكـ .كقكله تعالىَ  :و َمتا َُ َ
اء َف ْم ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َ
كقكله .الفالمعتزلي مثال يرل قكله تعالى :فَ َم ْن َ
تاء َ
ش ُ
ش َ
ش َ
()21
ين متشابه .كالسني يقمب األمر كيرل عكس ذلؾال .
َن َي َ
أْ
اء المَّ ُو َر ُّ ا ْل َعالَ ِم َ
ش َ
كقد ذكر صاحب كتاب الالقرآف كالفمسفةال آيات أخر كمثؿ لالختالؼ في تطبيؽ ذلؾ المبدأ العاـ –مبدأ رد المتشابه
الى المحكـ -كمثّؿ بمسائؿ مثؿ مسألة القدر كالنظر إلى الكجه الكريـ كغيرها مف المسائؿ الخالفية(.)21
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كقػػد أكضػػو ابػػف خمػػدكف أف الالخػػالؼ فػػي تفاصػػيؿ العقائػػد أكثػػر مثارهػػا مػػف افم المتشػػابه ،فػػدعا ذلػػؾ إلػػى الخصػػاـ كالتنػػاظر

كاالستدالؿ بالعقؿال(.)22

تاب َعُُوا َح َك ًمتا
فقد احت الخػكارج لمػذهبهـ مػثال بقكلػه تعػالى :إِ ِن ا ْل ُح ْك ُتم إَِّال لِمَّ ِتو[يكسػؼ .]41 :غػافميف عػف قكلػه تعػالى :فَ ْ
َىِم َيتا[النسػاء .]35 :كاألمثمػة فػي تػاريل الفػرؽ كثيػرة جػدا فػي إتبػاع متشػابه القػرآف .كاف اتبػاع المتشػابه هػك
َىمِ ِو َو َح َك ًمتا ِم ْتن أ ْ
ِم ْن أ ْ
الممجػػأ الػػذم يمػػكذ بػػه الزائ ػػكف كالمنحرفػػكف فػػي كػػؿ عصػػر كمػػا الذ إليػػه دعػػاة الت ريػػب فػػي عصػرنا فػ ار ار مػػف حصػػار النصػػكص
المحكمػػات .كقػػد تتخػػذ بعػػض افيػػات ألغ ػراض سياسػػية كاسػػتدالؿ بعػػض الط ػػاة بقكلػػه تعػػالى :الإنمػػا ج ػزاء الػػذيف يحػػاربكف اهلل
كرسكله كيسعكف في األرض فسادا أف يقتمكا...ال.

ِ
كمػف الط ارئػؼ أف (منػاحيـ بػيقف) رئػػيس كزراء إسػرائيؿ اسػتدؿ بقكلػه تعػالىَ :يتتا قَ ْتوِم ْاد ُخمُتوا ْار َْر َ
َّست َة الَُّتي َكَُت َ
و اْل ُمقَد َ
المَّ ُو لَ ُك ْم[المائدة ]21 :عمى أحقيتهـ في أرض فمسطيف(.)23
كقد رأينا في هذو األياـ بعض الصحفييف المسل مف أمة العرب يقكلكف بقكله كيستدلكف باستدالله.
ُانياً :طبيعة المغة العربية:

طبيعة الم ة العربية فيها الحقيقة كالمجاز ،كالى هذو الحقيقة ترجع بعض أسباب االختالؼ خاصة في مكضكع التأكيؿ.
الإف هذو الم ة أكثرها جار عمى المجػاز ،كقممػا يخػرج الشػيء منهػا عمػى الحقيقػة ،فممػا كانػت كػذلؾ ككػاف القػكـ
قاؿ ابف جنيّ :

المذيف خكطبكا فيها أعرؼ الناس بسعة مذاهبها ،كفهمكا أغراض المخاطب لهـ عمى حسب عرفهـ كعاداتهـ في استعمالهاال(.)24

الكالتأكيػػؿ صػػرؼ الظػػاهر عػػف مقتضػػى إلػػى مػػا دؿ عميػػه الػػدليؿ الخػػارجي ،فػػإف مقصػػكد كػػؿ متػػأكؿ الصػػرؼ عػػف ظػػاهر

المفظ الى كجه يتالقى مع الدليؿ المكجب لمتأكيؿ ،ككثي ار ما يقع هذا في الظكاهر المكهمة لمتشبيهال(.)25

فصرؼ ظكاهر افيػات كعػدـ إجرائهػا عمػى ظاهرهػا مػف أهػـ أسػباب االختالفػات العقديػة ،إذ رفػض الػبعض التأكيػؿ كألػؼ

بعض عمماء الحنابمة في إبطاله ككتاب (ذـ التأكيؿ) البف قدامة المقدسي (ت  .)621كما ألؼ القػائمكف بالتأكيػؿ مػا يؤيػد رأيهػـ
ككتاب (تأكيؿ مشكؿ الحديث) البف فكرؾ (ت  .)416ككال الطرفيف يقكؿ بتنزيػه الخػالؽ ،لكػنهـ اختمفػكا بالكسػيمة التػي تحقػؽ
ذلؾ المقصد؛ فػاالختالؼ اخػتالؼ كسػيمة كلػيس اخػتالؼ مقصػد ،كأسػاس االخػتالؼ نشػداف الحػؽ كطمبػه ،كهػذا مػردو إلػى اخػتالؼ
العقػػكؿ فػػي فهػػـ الم ػػة كاخػػتالؼ المػػدارؾ فػػي طمػػب الحػػؽ ،فهنػػاؾ العقػػؿ الحرفػػي الظػػاهرم ،كهنػػاؾ العقػػؿ المعنػػكم المقاصػػدم ،كمػػف
الصحابة مف أبى الصالة إال في مضارب بني قريظة آخػذان بحرفيػة الػنص ،كمػنهـ مػف أخػذ بػركح الػنص كفحػكاو كجعػؿ مػف الطريػؽ

مسجدا له كطهكرا .كقد أقر الرسكؿ  الطرفيف كتبسـ لمفريقيف.

هذا مف حيث طبيعة العقكؿ كتفاكت المدارؾ ،كلكف هناؾ آيات في صفات اهلل تعػالى إذا جػرل الكػالـ فيهػا عمػى الظػاهر

كاف فيه نكع مف الكيفية ،كال شؾ أف الكيؼ عف اهلل كصفاته منتفية ،فكجب عدـ إجرائها عمى الظاهر.

ستا ٍ  أنهػا سػاؽ ربهػـ ،كنعػكذ بػاهلل مػف
جني :الذهػب بعػض هػؤالء الجهػاؿ إلػى قكلػه تعػالىَ :ي ْتوَم ُي ْك َ
ش ُ
تف َع ْتن َ
قاؿ ابف ّ
معضػػى عمػػى مػػا
ضػػعؼ النظػػر ،كفسػػاد المعتبػػر ،كلػػـ يشػ ّكك أف هػػذو أعضػػاء لػػه ،كاذا كانػػت أعضػػاء كػػاف هػػك ال محالػػة جسػػما
ّ
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طػػت سػكامي األقػػدار كاألفكػػار دكنػػه ،كلػػك كػػاف لهػػـ أنػػس بهػػذو الم ػػة الش ػريفة أك
يشػػاهدكف مػػف خمقػػه عػػز كجهػػه كعػػال قػػدرو ،كانح ّ
تصرؼ فيها أك مزاكلة لها ،لحمتهـ السعادة بها ،عمى ما أصارتهـ الشقكة إليه بالبعد عنهاال(.)26

مف حيث المبدأ كمف حيث الم ة ال شؾ في سالمة مبدأ التأكيؿ ،كأنه حؽ ُيتكصؿ بػه إلػى السػالمة كالحػؽ ،كلكػف كجػدت

بعػض الفػػرؽ التػي اتخػػذت مػػف التأكيػؿ مػػالذا لهػػا ،كلػـ تقػػؼ هػػذو الفػرؽ عنػػد حػػدكد التأكيػؿ المنسػػجـ مػػع مقصػد الػػنص كدالالتػػه،
فػػإذا رأت الػػنص يخػػالؼ الػرأم الػػذم رأكو ،كالقػػكؿ الػػذم تبنػػكو أكلػػكو بمػػا يكافػػؽ قػػكلهـ ،ككػػأنهـ انتحمػكا ثػػـ بحثػكا عػػف دليػػؿ نحمػػتهـ،

كالشأف بالباحث عف مقاصػد القػرآف أف يبحػث عػف الحػؽ الػذم جػاء بػه الػنص ال أف يتبنػى أريػا ،ثػـ يبحػث عػف نػص يكافػؽ أريػه
أصػمكا بعقػكلهـ ،كرأكو
كلك كاف بالتأكيؿ ،أك لي عنؽ النص ليكافػؽ دعػكاهـ فهػـ قػد الاعتنقػكا الػرأم ،فممػا اطّػرد القػكؿ لهػـ عمػى مػا ّ
حسػػف الظػػاهر ،نظػػركا فػػي كتػػاب اهلل فكجػػدكو يػػنقض مػػا قاس ػكا ،كيبطػػؿ مػػا أسس ػكا ،فطمب ػكا لػػه التػػأكيالت المسػػتكرهة ،كالمخػػارج
البعيدة ،كجعمكو عكيصا كال ازا ،كاف كاف لـ يقدركا مف تمؾ الحيؿ عمى ما ال يصو في النظر كال في الم ةال(.)27

يقكؿ الدكتكر عدناف زرزكر :الإف آراء رجاؿ المذاهب ا سالمية ،ليست أصال تنفسر في ضػكئه نصػكص القػرآف ،كليسػت

مقػػرراتهـ الفكريػػة المسػػبقة مقػػدمات ضػػركرية لفهػػـ الق ػرآف ،عممػػا بػػأف هػػذو المقػػررات ليسػػت إال فهم ػان مج ػ أنز لمػػنص القرآنػػي ،كاف
األصؿ عندنا ال يصير فرعا ،كاف الفرع ال ينقمب أصالال(.)28

كما الخرجت الخكارج كال اعتزلت المعتزلة كال رفضت الرافضة إال بالتأكيؿال(.)29
التأكيػػؿ المقبػػكؿ شػػرعا لػػيس هػػكل رأم أك انقػػداح فكػػر ،بػػؿ هػػك تفسػػير لػػه ضػكابطه كأصػػكله ،كال يعػػدؿ عػػف المعنػػى

الحقيقي إلى المجازم إال بدليؿ ،كقد تعرض عمماء األصكؿ لقضية التأكيؿ ،كبينكا شركطه ،كمجاالته كضكابطه(.)31

شنع ا ماـ ال زالي في أكثر مف مكضع عمى المؤكليف مػف غيػر ضػابط .قػاؿ -رحمػه اهلل :-الإف مػف ينكػر نصػا متػكاترا،
كقد ّ
كيزعـ أنه مؤكؿ ،كلكف ذكر تأكيمه ال انقداح له أصال في المساف ال عف ُبعػد كال عمػى قػرب ،فقػد كفػر ،كصػاحبه مكػذب ،كاف كػاف
يزعـ أنه مؤكؿال(.)31

البينات المحكمات بحممها عمى معاف باطنة غير ما يفهـ مف ظاهرها هك ا لحاد في آيػات اهلل كقػد
فتأكيؿ النصكص ّ
لمهداميفال(.)32
ون ِفي َي ِاُ َنا َال َي ْخفَ ْو َن َعمَ ْي َنا[ فصمت .]41 :كهذا مدخؿ كاسع ّ
ين ُي ْم ِح ُد َ
تكعد اهلل عميه فقاؿ :إِ َّن الَِّذ َ
ُالُاً :االخُ ف في االسُدالل بخبر اٍحاد:

خبر الكاحد أك حديث افحاد :هك ما ركاو كاحد أك اثناف أك ثالثة فأكثر دكف بمكغ عدد التػكاتر ،أك كصػؿ لكنػه فقػد

شرطا مف شركط التكاتر ،كقد اشترط العمماء في راكيه لقبكله العدالة كالضبط(.)33

كحػػديث افحػػاد لػػيس مقطػػكع بنسػػبته الػػى النبػػي  إذ منػػه الصػػحيو كالحسػػف كالضػػعيؼ ،كقػػد ذهػػب عممػػاء الكػ ػػالـ مػػف

المعتزلػػة كاألشػػاعرة كالماتريديػ ػػة ،كاألصػػكلييف كأصػػحاب المدرسػػة العقميػػة الحديثػ ػػة الػػى أف خبػػر افحػػاد ال تثبػػت بػػه عقيػػدة ،كانمػػا

تثبت بنص القرآف كبالحديث المتكاتر(.)34

كمما اشتهر عف أبي حنيفة أنه كاف يرد خبر الكاحد إذا تعارض مع القياس(.)35
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كمما يدؿ عمى أف خبر افحاد ال يفيد العمـ عند ا ماـ مالؾ ،أنه كاف يردو إذا تعارض مع عمؿ أهؿ المدينة.

كالذم عميه أكثر العمماء أف خبر الكاحد إذا تج ّػرد عػف القػرائف فإنػه مفيػد لمظػف خالفػا لمظاهريػة الػذيف ادعػكا إفادتػه
لمعمـ اليقيني(.)36
كيرل الحنابمة كمف كافقهـ أف خبر افحاد مفيد لمعمـ ،كقد ادعػى ابػف القػيـ ا جمػاع عمػى أف ركايػة افحػاد مفيػدة لمعمػـ

كحجة في العقيدة(.)37

كلأللباني رسالة بعنكاف :الكجكب األخذ بخبر افحاد في العقيدة كالرد عمى شبه المخالفيفال.

كهنػاؾ أقػكاؿ لعممػاء المػػذهب الحنبمػي يقيػد حػديث افحػػاد الػذم يفيػد العمػػـ بالػذم احتفػت بػه القػرائف ،كتمقتػه األمػة بػػالقبكؿ.

كيدؿ عمى هذا قكؿ ابف تيمية أثناء ردو عمى فكرة المهدم عند الشيعة :الإف هذا مف أخبار افحػاد ،فكيػؼ يثبػت بػه أصػؿ الػديف
الذم ال يصو ا يماف إال بهال(.)38

كقد كثر الحديث في هذو القضية كجهد كؿ فريؽ مف محاكلة إثبات رأيه كرد أدلة الفريؽ افخر ،كليس مف مقصكد

البحث جمع أدلة الفريقيف كبسط القكؿ فيها ،كالترجيو بيف األدلة ،فهذا خػارج عػف هػدؼ البحػث كغايتػه ،كانمػا قصػد بيػاف

أف مػػف أسػػباب االخػػتالؼ فػػي العقيػػدة االخػػتالؼ فػػي قبػػكؿ خبػػر الكاحػػد ،إذ كرد العديػػد مػػف القضػػايا العقديػػة كحيثياتهػػا فػػي
السنة افحادية ،فمف قاؿ باألخذ بها في باب العقائد أخذ بما جاءت به ،كمػف قػاؿ أف افحػاد مكجبػة لمعمػؿ دكف االعتقػاد

لـ يأخذ .كهػذا االفتػراؽ المنهجػي هػك سػبب االخػتالؼ فػي بعػض القضػايا االعتقاديػة مثػؿ مكاضػيع الشػفاعة كسػؤاؿ القبػر

كض طته كسؤاؿ منكر كنكير كالمهدم كالدجاؿ كنزكؿ عيسى  كسحر الرسكؿ  كبعض معجزاته.
املبحح الجانٌ:

آثار االختالف العكدٍ.
املطلب األول :اختالف السلف رمحُ.

ظػػؿ العممػػاء كالفقهػػاء عبػػر التػػاريل يختمفػػكف ،كلكػػف يحتػػرـ بعضػػهـ بعضػػا ،كيعػػذر أحػػدهـ افخػػر ،ككػػانكا يترفعػػكف عػػف

العصبية الضيقة كيربئكف بديف اهلل كشريعته عف الجمكد كالخمكؿ ،فال يزعـ أحدهـ أنػه أتػى بػالحؽ الػذم ال مريػة فيػه ،كأف عمػى
سػػائر النػػاس أف يتبعػػكو كلكػػف قػػاؿ غيػػر كاحػػد مػػنهـ :الهػػذا مػػذهبي كمػػا كصػػؿ إليػػه اجتهػػادم ،إف الػػدليؿ إذا اسػػتقاـ فهػػك عمػػدتي،
كالحػػديث إذا صػػو فهػػك مػػذهبي ككػػاف يقػػكؿ أبػػك حنيفػػة :الهػػذا أريػػي كهػػذا أحسػػف مػػا أريػػت ،فمػػف جػػاء بػرأم غيػػر هػػذا قبمنػػاو ،حػراـ
عمى مف ال يعرؼ دليمي أف يفتي بكالميال(.)39

كبمثػػؿ هػػذا قػػاؿ بقيػػة األئمػػة ،كالمطّمػػع عمػػى تراثنػػا العظػػيـ ال يخفػػى عميػػه عبػػارات تحمػػؿ ذات الداللػػة مثػػؿ قػػكؿ الشػػافعية:

الرأم عندنا كذا كعنػد السػادة األحنػاؼ كػذا ،كقػكؿ األحنػاؼ الػرأم عنػدنا كػذا كعنػد السػادة المالكيػة بخالفػه ..كهكػذا ممػا يؤصػؿ
لثقافة السعة كاالختالؼ بكؿ فاعمية كايجابية.
كلما كطّأ ا ماـ مالؾ المكطأ ألهؿ العمـ –كالمكطأ ثمرة جهد داـ أربعيف سنة -أراد المنصكر حمؿ الناس عميه ،كتكزيعه
ّ
اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٖٜ
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االختالف العكدٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمػػى األمصػػار ،فػػرفض ا مػػاـ ذلػػؾ كقػػاؿ :اليػػا أميػػر المػػؤمنيف ال تفعػػؿ هػػذا فػػإف النػػاس قػػد سػػبقت لهػػـ أقاكيػػؿ ،كسػػمعكا
أحاديػث كرككا ركايػات ،كأخػذ كػػؿ قػكـ بمػا سػػبؽ إلػيهـ ،فػدع النػػاس كمػا اختػار أهػػؿ كػؿ بمػد مػػنهـ ألنفسػهـ .فقػاؿ الخميفػػة:

كفقؾ اهلل يا أبا عبد اهللال(.)41

ككاف عمر بف عبد العزيز يقكؿ :الما سرني لك أف أصحاب محمد لـ يختمفكاال(.)41

صحيو أف غالب هذو األقكاؿ جػاءت فػي معػرض الحػديث عػف القضػايا الفقهيػة ،لكنهػا تنطبػؽ عمػى االخػتالؼ فػي

فػػركع العقيػػدة؛ إذ لػػيس كػػؿ مسػػألة فقهيػػة يسػػكغ فيهػػا االخػػتالؼ ،كلػػيس كػػؿ مسػػألة عقديػػة يمتنػػع فيهػػا االخػػتالؼ؛ فالقضػػية
متعمقػػة بحجػػـ المسػػألة ككضػػكحها ،فكممػػا اتجهنػػا باتجػػاو المسػػائؿ الكبػػرل صػػار االخػػتالؼ فيهػػا نػػاد انر أك مسػػتحيال ،ككممػػا
اتجهنا باتجاو التفاصيؿ كالجزئيات صار االتفاؽ نادرا.

املطلب الجانٌ :الفرقُ والفشل وذهاب الريح.

ُمت ًة و ِ
اح َتدةً َوأََنتا
الكحدة كالتجمع كالكفاؽ تحػت إطػار األمػة الكاحػدة مػف مقاصػد العقيػدة ا سػالمية إِ َّن َى ِتذ ِه أ َّ
ُمتُُ ُك ْم أ َّ َ
اع ُبت ُتد ِ
ون[األنبيػػاء ]92 :كقػػد نهػػي النبػػي عػػف الفرقػػة حتػػى لػػك كانػػت مػػف حيػػث الشػػكؿ كالظػػاهر .كػػاف النػػاس إذا
َرُّب ُكت ْتم فَ ْ
نزلػكا منػزال (أم :فػي السػفر) تفرقػكا فػي الشػعاب كاألكديػة فقػػاؿ النبػي  :الإف تفػرقكـ هػذا مػف الشػيطاف فمػـ ينزلػكا بعػػد إال
لعمهـال(.)42
انضـ بعضهـ إلى بعض ،حتى لك ُبسط عميهـ ثكب ّ

كنهػى النبػي  عػف بػكادر الخػالؼ حتػػى لػك كانػت فػي أمػر القػرآف الػػذم ال يػأتي إال بخيػر فقػاؿ :الاقػ أركا القػرآف مػػا

ائتمفت قمكبكـ ،فإذا اختمفتـ فقكمكا عنهال(.)43

كرغػػـ النصػػكص القاطعػػة فػػي النهػػي عػػف الخػػالؼ ،إال أف االخػػتالؼ فػػي فهػػـ العقيػػدة أحػػدث فػػي التػػاريل ا سػػالمي فتن ػان

تعصػب كاشػراؾ العػكاـ فػي تفاصػيؿ الخالفػات العقديػة كالفقهيػة.
عديدة كخصكمات رعنػاء ،كحصػمت بعػض االضػطرابات بسػبب ّ

كالنػػاظر فػػي كتػػب الطبقػػات كالتػػاريل يػػرل كثي ػ انر مػػف ح ػكادث الشػػجار كالمصػػادمات .ففػػي عػػاـ 475ه ػ مػػثالن اسػػتقدـ الشػػافعية أبػػا

يعرض بالحنابمػة كيقػكؿ :مػا كفػر سػميماف كلكػف الشػياطيف كفػركا،
القاسـ البكرم األشعرم إلى المدرسة النظامية حيث كعظ كأخذ ّ
كاهلل ما كفر أحمد كلكف أصحابه كفركا .فقامت الفتنة داخؿ المدرسة كخارجها كهكجمت الدكر كنهبت الكتب(.)44

كفي عاـ 521هػ قدـ أبك الفتو ا سفراييني إلى ب داد ،كاتخذ مف جامع المنصػكر مكانػان لمػدرس كالػكعظ ،فػالتؼ النػاس

حكله كتأثركا به ،فمـ يػرؽ ذلػؾ لمحنابمػة ،فجمعػكا أنفسػهـ كدخمػكا عمػى ا سػفراييني كعنفػكو ،ثػـ خرجػكا يصػيحكف فػي الشػكارع:
هذا يكـ حنبمي ال شافعي كال أشعرم(.)45

كقػد تػػرجـ ابػف كثيػػر لقاضػي دمشػػؽ محمػػد بػف مكسػػى المخمػي بقكلػػه :الكلػي قضػػاء بيػػت المقػدس ثػػـ قضػاء دمشػػؽ ،ككػػاف

يقكؿ :لك كانت الكالية لي ألخذت مف أصحاب الشافعية الجزية ،ككاف مب ضان ألصحاب مالؾ أيضانال(.)46

بؿ أحيانان كاف ُيمارس التعصب كا رهاب الفكرم ضد المستنيريف مف أصحاب المذهب ذاته.
يقكؿ ابف عقيؿ :الكاف أصحابنا الحنابمة يريدكف مني هجراف جماعة مف العمماء ككاف ذلؾ يحرمني عممان نافعانال .كقد
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كاف ابف عقيؿ يتردد عمػى أبػي عمػي بػف الكليػد المػتكمـ المعتزلػي ليحػيط عممػان بمػذهب االعتػزاؿ ،فاتهمػه الحنابمػة بػالخركج

عمى تعاليـ المذهب كجرت بينه كبينهـ فتنة طكيمة عاـ 461هػ ،كلـ يصطمو معهـ إال عاـ 465هػ(.)47

كما هذو الحكادث إال نماذج لما كاف يتكػرر مػف صػكر التعصػب الػذم ّأدل إلػى الفرقػة كالتنػازع كذهػاب الػريو ،كأف
ظ إال بإشػارات
الم ّ
طمع عمى طبقات المذاهب ليتجمى له ذلؾ بكضكح ،في حيف أف حمالت الصميبييف في ذلػؾ الحػيف لػـ تحػ ل

مقتضػػبة ،كلػػـ تنػػؿ المشػػكالت المعاصػرة كالحاجػػات القائمػػة إال إشػػارات سػريعة كبقػػي األمػػر كػػذلؾ إلػػى أف تكحػػدت األمػػة مػػف
جديد تحت لكاء البطؿ صالح الدنيا كصالح الديف.
املطلب الجالح :االهتنام بالكضايا اهلامشًُ.

االهتمػاـ بالقضػػايا الهامشػػية كالمسػائؿ السػػطحية كتعظػػيـ قػدرها كاالنشػ اؿ بهػػا عػف أمػػكر كقضػػايا أكثػر أهميػػة كأعظػػـ قػػد انر

كأكسع أث انر ،كاف له آثار سمبية عمى األمة ا سالمية ،كأدل ذلؾ إلى خمؿ منهجي في التعاطي مع القضػايا العقديػة ككػاف لػه
أثرو في غياب فقه األكلكيات ،كاالهتماـ بالفركع كالجزئيات عمى حساب األصكؿ كالكميات.

ثمػػة مسػػائؿ كقضػػايا ثابتػػة ال يقػػكـ الفكػػر العقػػدم دكنهػػا ،كهػػي أساسػػيات العقيػػدة كأركانهػػا ،كهػػذو ركػػائز ثابتػػة عمػػى مػػر

العصػػكر ،غيػػر أف هنػػاؾ مسػػائؿ كقضػػايا لهػػا صػػمة بالعقيػػدة ا سػػالمية ،أفرزتهػػا ظػػركؼ كاقعيػػة ،كمنهػػا مػػا ُيعػػد مػػف ركاسػػب

الجػدؿ بػيف الفػرؽ كلػـ يعػد مبػر انر لبحثهػا اليػكـ ،فقيمتهػا تاريخيػة كليسػت كاقعيػة كقضػية خمػؽ القػرآف كالكمػكـ الخمسػة ،كعالقػة
الصفات بالذات ،كتأكيؿ الصفات الخبرية كالكيفيات النفسانية ،كالمفاضمة بػيف األنبيػاء كالمالئكػة كغيرهػا مػف القضػايا التػي ال

جدكل في إعادة بحثهػا إال حشػك أذهػاف الطمبػة بمعمكمػات لػيس لهػا صػدل حقيقػي فػي حيػاتهـ ممػا يض ّػيع أعمػارهـ فػي جنػي
العمـ المفضكؿ(.)48
قاؿ ابف عاشكر :الكمف أجمى مظاهر الخمؿ في التعميـ كفي التأليؼ جهؿ المعمـ أك المؤلؼ أك كاضع نظاـ التعمػيـ

بمراتب األفكار كمقدار قبكلها كبمراتب العمكـ...ال(.)49

فا لحاد اليكـ عمػى سػبيؿ المثػاؿ يصػؿ إلػى نسػب لػـ ُيسػبؽ لهػا مثيػؿ فػي التػاريل بػيف شػباب األمػة ا سػالمية ،كالتصػدم

لهذو النازلة العقدية كالمعضمة الخطيرة ،كمعالجة شبهها ،يكجب عمى العمماء عدـ االنش اؿ بقضايا عقديػة خالفيػة يسػع المػؤمف
أف يعيش كيمكت كال يعمـ عنها شيئا ،دكف أف يخدش ذلؾ فػي إيمانػه ذرة ،فمشػكمتنا الحقيقيػة ليسػت مػع الػذيف يؤكلػكف الصػفات،
كانما مع الذيف ينكركف الذات.
يقػكؿ األسػتاذ محمػد قطػػب :الكمػف مصػائبنا التػػي ابتمينػا بهػا فػػي قرننػا األخيػر هػػذا أننػا نح ّػدث النػػاس عػف نػكاقض الكضػػكء

كندرسها لمطالب في معاهدنا الدينية مئات المرات كفي مئات الصفحات ،كال نحدثهـ عف نكاقض ال إله إال اهلل...ال(.)51

كقػػد حػػذر ا مػػاـ ال ازلػػي -رحمػػه اهلل -مػػف أف تتحػػكؿ العقيػػدة الػػى مباحػػث مػػف الكػػالـ الجػػدلي الػػذم يحػػكؿ دكف اسػػتنبات

الكجػػداف الػػديني فقػػاؿ :الإف العقائػػد التػػي اسػػتمر عميهػػا أكثػػر النػػاس بمجػػرد التقميػػد أك بمجػػرد كممػػات جدليػػة حررهػػا المتعصػػبكف

لممذاهب كألقكها إليهـ هي حجاب عف االستقامة كمعرفة الحؽال(.)51

اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٔٗ
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االختالف العكدٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كقد نصو المشػت ميف بػالعمـ نصػيحة مشػفؽ خبيػر بػأف ال ينشػ مكا بالقضػايا الخالفيػة ،كأف يطكفػكا حػكؿ الجكامػع فقػاؿ:
الكأما الخالفيات التي أحدثت في هذو األعصار المتأخرة كأبدع فيه مف التحريػرات كالتصػنيفات كالمجػادالت مػا لػـ يعهػد مثمهػا
في السمؼ ،فإياؾ أف تحكـ حكلها ،كاجتنبها اجتناب السـ ،فإنها الداء العضاؿ ...فاقبؿ هذو النصيحة ممػف ض ّػيع العمػر فيػه
زمانا ،كزاد فيه عمى األكليف تصنيفا كتحقيقا كجدال كبيانا ،ثـ ألهمه اهلل رشدو كأطمعه عمى عيبػه فهجػرو كاشػت ؿ بنفسػه...كدع

عنؾ ما سكاو كالسالـال(.)52

املبحح الرابع:

سبل عالج االختالف العكدٍ.
املطلب األول :تكريب الكلىب ووجهات الهظر.

لمػػا كانػػت بعػػض النصػػكص ظنيػػة الداللػػة ،كتحمػػؿ أكثػػر مػػف معنػػى محتمػػؿ ،كالعقػػكؿ متفاكتػػة مػػف حيػػث الفهػػـ كال ػػكر
ّ
كال كص كا دراؾ ،فال مطمع مف إنهاء االختالؼ كلكػف المطمػكب مػف البػاحثيف كالمصػمحيف هػك محاكلػة فهػـ التن ّػكع كاالخػتالؼ

كتقبؿ اجتهادو مػا داـ يصػدر مػف اجتهػاد ال عػف هػكل ،كالمطمػكب عػدـ التف ّػرؽ كلػيس
في إطار الكحدة ،كالعمؿ عمى تفهّـ افخر ّ
عدـ االختالؼ؛ فاالختالؼ مشركع كاالفتراؽ مذمكـ.

كهناؾ أمكر بمثابة أسس جديرة بأف تساهـ في تقريب القمكب ككجهات النظػر كجمػع الكممػة كال منػاص مػف االتفػاؽ
عميها إف رمنا االنعتاؽ مف ضيؽ األفؽ كالعصبية كاالن الؽ ،تككف ركنان أساسان مف أسس الحؿ كجزءان مف أجزاء العػالج،

كأهـ هذو األسس:
أوالً :الحوار البناء:

الحكار المكافػؽ لممقاصػد الشػرعية كافداب المرعيػة هػك األسػمكب األمثػؿ فػي التعامػؿ مػع المخػالؼ ،كال بػديؿ لمحػكار لمػف أراد

التكصؿ إلى الحؽ؛ ألف غيابه يعني ت ميب ل ة الخصكمة عمى ل ة العقؿ كالحكمة ،كظهكر التعصب المفضي إلى الفرقػة
كالتنػػازع ،الكاذا كػػاف الجػػداؿ لمكقػػكؼ عمػػى الحػػؽ كتقري ػرو محمػػكدان ،كاف كػػاف مدافعػػة الحػػؽ أك كػػاف جػػداؿ ب يػػر عمػػـ كػػاف

تنزؿ النصكص الكاردة في إباحته كذمهال(.)53
مذمكمان كعف هذا التفصيؿ ّ
كحتى يككف الحكار بناء مفضيان إلى نشداف الحؽ األصؿ أف يبدأ بنقاط االتفاؽ كالقكاعد المشتركة كالمنطمقات المسمـ بها.

كينب ػػي لمػػف نػػاظر غيػرو أف يؤسػػس األسػػس التػػي يتفػػؽ عميهػػا المتنػػاظراف ،ثػػـ إذا حصػػؿ االتفػػاؽ ،كتػػـ االلتئػػاـ ،انتقػػؿ منػػه

إلى المكاضع المختمفة فيها بمطؼ كليف كهدكء(.)54

كاذا سممت نكايا المتحاكريف ،كبنيت عمى مقدمات صحيحة كسارت عمػى أسػس ثابتػة ،كانػت أدعػى إلػى الكصػكؿ إلػى

المخمص في طمب الحؽ ال يعبأ هػؿ ظهػر الحػؽ عمػى يديػه أـ عمػى يػدم صػاحبه .كعمػى حػد تعبيػر ال ازلػي:
نتائ سميمة ،ك ُ
يفرؽ بيف أف تظهر الضآلة عمى يدو أك عمى يد معاكنه ،كيرل رفيقه معينان له ال خصمػ ػ ػا،
الطالػب الحؽ كناشد الضآلة ال ّ
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Al-Omari: ???????? ?????? ???????? ??????? ????? ?????? Differences of faith: Its causes, effects and treatment methods

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حمند خري" العنرٍ

عرفه الخطأ كأظهرو لهال(.)55
كيشكرو إذا ّ
ػدبر الهػادئ
كهذو أهـ قضية في الحكار ،فإذا ما انضـ إلى صدؽ التكجه ُحسف األسمكب فػإف ذلػؾ مػدعاة إلػى أف يثيػر الت ّ
كاالقتناع العميؽ.

قاؿ ابف عثيميف :الصاحب البدعة مف المسمميف ال نهاجمه ببياف بدعتػه كذمهػا ،كلكػف نبػيف لػه الس ّػنة أكال ،ثػـ إذا اسػتقرت

نبيف معايب بدعتهال(.)56
ّ
السنة في نفسه سهؿ عمينا أف ّ
كليس أبعد عف قكؿ الحؽ مف النظر إلى المقابؿ بنظر التقميػؿ كاالزدراء؛ فالمسػاجمة العمميػة يقابػؿ بهػا الػدليؿ بالػدليؿ،

كينظػػر فيهػػا إلػػى افراء كاألدلػػة بػػالتمحيص ال إلػػى األشػػخاص بػػالتنقيص ،فػػالتنقيص مػػف افخػريف ضػػعؼ ال قػػكة ،عػػدا عػػف أنػػه كاقػػع
ون ِم ْن ُد ِ ِ
سُّبوا المَّ َو َع ْدًوا ِب َغ ْي ِر ِعْمٍم[ األنعاـ.]118 :
ين َي ْد ُع َ
سُّبوا الَِّذ َ
ون المَّو فََي ُ
تحت النهي حتى لك كاف عمى غير الممةَ ،وَال َُ ُ
()57
قاؿ ابف تيميه:ال كالرد بمجرد الشتـ كالتهكيؿ ال يعجز عنه أحدال .
بؿ المطمكب المدارة ما أمكف فػي التعامػؿ مػع المخػالؼ كهػي غيػر المداهنػة ،فالمداهنػة تكػكف عمػى حسػاب المبػدأ كالحػؽ،

عيػاض:ال المػػداراة بػػذؿ الػػدنيا لصػػالح الػػدنيا أك الػػديف أك همػػا معػان كهػػي مباحػػة،
لكػػف المػػداراة تكػػكف فػػي األسػػمكب .قػػاؿ القاضػػي ّ

كربما استحبت ،كالمداهنة ترؾ الديف لصالح الدنياال(.)58
ُانياً :عدم ُضخيم مسائل االخُ ف:

ال شػؾ أف تضػػخيـ مسػػائؿ االخػتالؼ كتحكيمهػػا إلػػى منازعػات كتشػػاحف يصػػنع خصػكمات كتنػػافر ،يزيػػد مػف أسػػباب القطيعػة

كسكء ظف كؿ فريؽ بافخر.

كبات مف الضركرم أف نستعيد مثالياتنا األخالقية كسعة أفقنا مف تاريخنا الػذهبي ،بػدؿ أف نسػتعيد تػاريل الخػالؼ العقػدم

المحم ػػؿ ب ػػا حف كاألحق ػػاد ،كعمين ػػا أف نقػ ػ أر الت ػػاريل العق ػػدم بالمنهجي ػػة الت ػػي ت ػػركـ العبػ ػرة كاالنط ػػالؽ نح ػػك االض ػػطالع بكاج ػػب
ّ
االستخالؼ بدؿ طريقة نكئ الجراح كاحياء األحقاد.

كبدؿ مف إقامة محاكـ استئناؼ لمفصؿ بيف أسالفنا كالحكـ عميهـ ،يجب أف نعمّـ الناشػئة كطػالب العمػـ أخػذ العبػرة

كتطهيػػر األلسػػنة كالقمػػكب مػػف آثػػار تمػػؾ الخالفػػات ،كتجديػػد الفهػػـ لفقػػه االخػػتالؼ حتػػى ال يتحػػكؿ االخػػتالؼ إلػػى خػػالؼ،
فاالختالؼ محمه العقكؿ كالفهكـ كالخالؼ محمه القمكب كالنفكس.
كالتركيز عمػى القكاسػـ ال عمػى القكاصػـ ،كالتأصػيؿ لفقهػه ترسػيخان لقدمػه فػي جسػـ األمػة ،فػإف كتػب األشػعرم عمػى

اخػػتالؼ المصػػميف ،فأمتنػػا افف أحػػكج مػػا تكػػكف لمكتابػػة عػػف اتفػػاؽ المصػػميف ،كاف كتػػب الب ػػدادم عػػف الفػػرؽ بػػيف الفػػرؽ،

فػػنحف أحػػكج مػػا نكػػكف إلػػى الكتابػػة عػػف الجمػػع بػػيف الفػػرؽ كاالهتمػػاـ بػػإبراز النقػػاط الجامعػػة كالعكامػػؿ المشػػتركة ،كمسػػاحات
االتحاد ،كاذا كنا مػأمكريف بػأف نقػكؿ لمػذيف يخالكفكننػا بالػديف َُعتالَوا إِلَتب َكمِم ٍتة ستو ٍ
اء[آؿ عمػراف ،]64 :فػإف هػذا النػداء كهػذو
َ ْ
َ ََ
الدعكة آكد كأكجب ألهؿ الممّة الكاحدة كالقبمة الكاحدة .كالمطّمع عمى منهجية العمماء المعاصريف الػذيف اشػت مكا بػالعمـ كالػدعكة
الهكة ما أمكف ،كحاكؿ الجمع بػيف األقػكاؿ كالتقريػب بػيف افراء ،كالقػراءة المقاصػدية
فإنه يرل أف عددا منهـ قد قصد إلى ردـ ّ

اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٗ
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االختالف العكدٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لػرراء كانػت مػػف العكامػؿ الجامعػػة ،فػالكثير مػف الخػػالؼ تفسػيرو كمػػا قػاؿ أحػػد عممػاء السػمؼ فػػي المختمفػيف فػػي أفعػاؿ العبػػاد

كنحكها:ال هؤالء قكـ عظمكا اهلل ،كهؤالء قكـ ّنزهكا اهللال(.)59
كيػػرل الشػػيل محمػػد عبػػدو مػػثالن أف الخػػالؼ فػػي مسػػألة رؤيػػة اهلل يػػكـ القيامػػة بػػيف المعتزلػػة كاألشػػاعرة خػػالؼ لفظػػي؛ ألف

األشاعرة نفكا عف الرؤيا جميع لكازمها ،ما عدا االنكشاؼ التاـ ،كالمعتزلة إنما ينكركف لكازـ هذو الرؤيا المألكفة في المشاهدة(.)61

كبهذو النظرة الجامعة نظر ابف عاشكر في مسألة الخالؼ بينهـ فقاؿ :الكقد يؤكؿ الخالؼ بيف الفػريقيف إلػى المفػظ،

فػإف الفػريقيف متفقػاف عمػى اسػػتحالة إحاطػة ا دراؾ بػذات اهلل كاسػتحالة التحيػز ،كأهػػؿ السػنة قػاطعكف بأنهػا رؤيػة ال تنػػافي
صفات اهلل تعالىال.
كحاكؿ ابف عاشكر أيضان التقريب بيف المذاهب في مسألة كالـ اهلل كتجسير الفهـ كردـ الهكة.

كقاؿ :الكهؿ كانت فتنة خمؽ القرآف إال مسألة سخيفة لكال التهكيؿ عف المخالؼ كالتنابز باأللقاب كالمكازـال(.)61

إذ إف مف أخطاء بعض العمماء اتباع منهجية خاطئػة أدت إلػى تقصػيد بعػض الفػرؽ مػالـ تقصػدو ،كالػزامهـ مػالـ يمتزمػكو،
ككانت سببان في التنابز كالتنابذ.

يقػكؿ األسػتاذ حسػف البنػا:ال كلػك بحثػت فػي األمػر لعممػت أف مسػافة الخمػؼ بػيف الطػرفيف ال تحتمػؿ شػيئان مػف هػذا لػك تػرؾ

أهؿ كؿ منهما التطرؼ كال مك ...كهك خػالؼ ال يسػتحؽ ضػجة كال إعناتػا كصػدر ا سػالـ أكسػع مػف هػذا ...كأهػـ مػا يجػب أف
تتكجه إليه همـ المسمميف افف تكحيد الصفكؼ كجمع الكممة ما استطعنا إلى ذلؾ سبيالال(.)62

وُقبل االخُ ف:
ُالُاً :نبذ الُعَّ
ّ
ينب ػي تربيػة طػػالب العمػـ مػف شػػتى المػذاهب عمػػى أف االخػتالؼ بػيف المػػذاهب ا سػالمية هػك مػػف قبيػؿ االخػػتالؼ
المقبكؿ الذم يدكر بيف الخطأ كالصكاب ،كالدليؿ هك الحكـ كالفيصؿ ،كليس مف قبيؿ ا يماف كالكفر.

إف كصػؼ المكقػؼ
الفإف مف الخمط إرجاع االختالؼ العقدم دائما إلى الصراع بيف الحؽ كالباطؿ ،أك بيف الخيػر كالشػرّ ،

العقػػدم المخػػالؼ بالكػػذب كالخيانػػة لمبػػادئ الحػػؽ كصػػؼ غيػػر دقيػػؽ؛ ألنػػه يتجاهػػؿ األسػػباب المعرفيػػة كالظػػركؼ التاريخيػػة التػػي

تستند إليها العقيدة المخالفة كيحصر أسباب االختالؼ في االنحراؼ النفسي كالركحيال(.)63

الكال مػانع أف يت يػػر أسػػمكب الالحقػيف عػػف أسػػمكب السػابقيف كمػػا ت يػػر فػي الفقػػه كفػػي التفسػير كغيػرو كفػػؽ مػا تقتضػػيه حاجػػات

الناس كمطالبهـ المتطكرةال(.)64

كهػػذو التربيػػة لطػػالب العمػػـ منكطػػة بالعممػػاء األكػػابر أصػػحاب الكممػػة المسػػمكعة كالحكمػػة الكاسػػعة كالتػػأثير الكبيػػر مػػف

النػاس تأليفػان
جميع الفرؽ كشتى المذاهب .يقكؿ ابف تيمية :الكاف بيف الحنابمة كاألشػعرية كحشػة كمنػافرة ،كأنػا كنػت مػف أعظػـ ّ
النفػكس مػف
عامػة مػا كػاف فػي ّ
لقمكب المسمميف ،كطمبان التفاؽ كممتهـ ،كاتّباعان لما أمر اهلل به مػف االعتصػاـ بحبػؿ اهلل كا ازلػة ّ

كبينت لهـ أف األشعرم كاف مف أج ّؿ المتكمميف المنتسبيف إلى ا ماـ أحمد -رحمه اهلل-ال(.)65
الكحشةّ ،

بد
إف التربية التي تجمع القمكب قبؿ افراء كته ّذب األخالؽ قبؿ األفكار لها دكر كبير في عالج آثار االختالؼ ،كال ّ
ّ
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مف لزكـ تجاكز افراء المتعصبة التػي ال تػرل النجػاة ّإال مػف خاللهػا كا ّف الفرقػة الناجيػة هػي كمػا هػي عميػه مػف رأم كمػذهب
الإف اهلل أبى أف يككف الحؽ كالعقيدة الصحيحة إال مع أهؿ الحديث كافثارال(.)66
يقكؿ األصفهانيّ :

ظػػؼ الحػػديث تكظيف ػان أخرجػػه عػػف
كأخػػذت كػػؿ فرقػػة تػ ّػدعي أنهػػا الفرقػػة الناجيػػة ،كأنهػػا المقصػػكدة بالحػػديث ،كقػػد ك ّ
كيصنفكنها إلى الهدل كالضالؿ كؿ فػي زمانػه ليكصػؿ
يعددكا الفرؽ
مقصكدة ،كأخذ بعض العمماء الذيف عنكا بأمر الفرؽ ّ
ّ
()67

العدد كلك تكمّفان إلى ثالث كسبعيف فرقة

ككأف التاريل قد انتهى ،كالزماف قد تكقؼ ،كالفرؽ قد عقمت.

سماهـ في كتابه الذم حمؿ آراءهـ كتناكؿ مقػاالتهـ (ا سػالمييف) ،كمػف المالحػظ
كمف المالحظ الجميمة أف األشعرم ّ
الجميمة أيضان استنتاج الشاطبي المعنى الجامع مف حديث االفتراؽ .قاؿ الشاطبي :الهذو الفرؽ ،كاف كانت عمى ما هػي عميػه

أمتيال فإنه لك كانت ببدعتها تخػرج مػف األمػة لػـ يضػفها
مف الضالؿ ،فمـ تخرج مف األمة ،كد ّؿ عمى ذلؾ قكله  :الكتفترؽ ّ
()68
غيػر كب ّػدؿ أكفػار هػـ؟ قػاؿ مػف الكفػر ف ّػركا ،قيػؿ :فمنػافقكف؟
كلما ُسئؿ ا ماـ عمي  عف إحدل هذو الفرؽ ممػف ّ
إليهاال ّ .
إف المنػػافقيف ال يػػذكركف اهلل ّإال قمػػيالن ،قيػػؿ :فمػػا هػػـ؟ قػػاؿ :أخكتنػػا ب ػكا عمينػػا .كاألصػػؿ أف يكػػكف مػػنه ا مػػاـ عمػػي
قػػاؿّ :
أصؿ كمنه ينظركف إلى الفرؽ مف خالؿ فهمهـ لػه كمػا فعػؿ الشػيل عبػد اهلل أفنػدم الب ػدادم إذ قػاؿ لػبعض عممػاء الشػيعة

منا فكفّرككـ ،كا ّال فال أنتـ كال نحف كفّارال(.)69
اللما تعقّب متأخرككـ كفّركنا ،كما تعقّب المتأخركف ّ
كهك يحاكرهـّ :
كلػػك تػػرؾ أصػػحاب المػػذاهب التعصػػب لممػػذهب الػػذم ينتحمػػكو لكسػػع بعضػػهـ بعضػان ،كلكػػانكا أقػػرب إلػػى أخػ ّػكة الػػديف كرحػػـ

ػؽ .يقػػكؿ البػػكطي :الإ ّف الػػذم كػػاف كال ي ػزاؿ يفػ ّػرؽ بػػيف المسػػمميف إنمػػا هػػك العصػ ّػبيات كاأله ػكاء .عنػػدما ينسػػى
ا يمػػاف كقػػكؿ الحػ ّ
ا نساف أف المذهب خادـ لممبدأ يضحي بالمبدأ في سبيؿ المذهب كتمؾ هي ثمػرة العصػبية الخطيػرة فػي حيػاة المسػمميف ،كلػك أف

لحركػكا المػذهب كمػا يقتضػي المبػدأ ،كلس ّػيركا الفػركع
المسمميف ّ
تنبهكا إلى أف المذهب ال يبػرر كجػكدو ّإال أف يكػكف خادمػان لممبػدأ ّ
كما تقتضي الجذكرال(.)71
اخلامتُ.
بعد هذا العرض المكجز كالطرح المختصر في مكضػكع االخػتالؼ العقػدم ،فهػذو جممػة مػف النتػائ التػي تكصػؿ إليهػا

البحث:


االخػػتالؼ الحاصػػؿ شػػيء طبيعػػي ارجػػع إلػػى سػػنف اهلل فػػي االخػػتالؼ ،كلػػيس المطمػػكب مػػف البحػػث فػػي أمػػر االخػػتالؼ
الكصػػكؿ إلػػى إ ازلػػة االخػػتالؼ بػػيف المػػذاهب ا سػػالمية فهػػذا أمػػر متعػػذر ،كلكػػف مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى رفػػع حالػػة العػػداء

بينهـ كدعكتهـ إلى حفظ السالـ كاالعتصاـ بحبؿ اهلل كالتأكيد عمى أف ما يجمع بينهـ أكثر مما يفرؽ.



مسػػائؿ العقيػػدة ليسػػت كمهػػا مػػف بػػاب القطعيػػات إذ فيهػػا أصػػكؿ عظػػاـ ال يصػػو فيهػػا الجهػػؿ ،كهنػػاؾ فػػركع يصػػو االخػػتالؼ



عدـ تضخيـ مسائؿ االختالؼ بات في زماننا ضركرة ممحة كمصمحة مؤكدة.

فيها ،كاالجتهاد فيها كاالختالؼ في أبكاب الفقه ،كال يعدـ المجتهد األجر كاف أخطأ.



االختالؼ له أسبابه المكضكعية المقبكلة ،كليس كمه مف قبيؿ الهكل كالتشهي.
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أغمب الخصكمات التي حصمت كالنزاعات التي قامت لـ يكف ينقصها ا خالص لمفكرة ،لكػف ينقصػها الفهػـ السػميـ
لمقاصد الديف ،كالتبصر الكاعي لحقيقة االختالؼ ،كما يصو منػه كمػا ال يصػو ،لػذا بػات مػف الكاجػب الػدعكة إلػى
الرشد في فهـ الديف كالشمكلية كاالنفتاح في طرح قضاياو.
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( )45ابف الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف ،المنُظم في ُاريخ المموك وارمم ،ط ،1حيدر آباد الدكف 1395 ،هػ7/11 ،
( )46ابف كثير ،عبد الرحمف ،البداية والنياية ،مكتبة المعارؼ بيركت.175/12 ،1966 ،
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( )47ابف الجكزم ،المنُظم في الُاريخ.212/9 ،
( )48ينظر :محمد خير العمرم ،مقررات كميات الشريعة بين الواقع والمأمول -العقيدة أنموذجاً ،-بحث مقدـ لممجمة األردنية في
الدراسات ا سالمية ،المجمد ( ،)15العدد (2119 ،)1ـ ،ص .64

( )49أليس الَّبح بقري  ،ص .168
( )51قطب ،محمد ،مفاىيم ينبغي أن َُّحح ،دار الشركؽ ،لبناف ،ط1988 ،4ـ ،ص.111
( )51إحياء عموم الدين .285|1
( )52المرجع الساب .2|1
( )53النككم ،يحيى بف شرؼ الديف ،ارذكار المنُخبة من ك م سيد اربرار ،مكتبة المؤيد ،ط1418 ،1هػ ،ص.331
( )54السعدم ،عبد الرحمف بف ناصر ،مجموع الفوائد واقُناص اروابد ،دار ابف الجكزم ،السعكدية ،ص.255
( )55ال زالي ،أبك حامد محمد بف محمد ،إحياء عموم الدين ،تحقيؽ :سيد إبراهيـ ،دار الحديث ،القاهرة.111/1 ،
( )56العمي ،محمد بف يكسؼ ،إنَّاف أىل السنة والجماعة ومعاممُيم لمخالفييم ،دار األندلس الخضراء ،جدة ،ط1421 ،2هػ،
ص.363

( )57ابف تيمية ،مجموع الفُاوى.186/4 ،
( )58فُح الباري.454/11 ،
( )59القرضاكم ،يكسؼ ،فَّول في العقيدة بين السمف والخمف ،مكتبة كهبة ،القاهرة2115 ،ـ ،ص.145
( )61ينظر :حاشية محمد عبده عمب شرح العقائد العضدية لمداكاني ،ص.17
( )61ابف عاشكر ،أليس الَّبح بقري  ،كينظر أيضا :التحرير كالتنكير.211/25 ،
البنا ،حسف ،مجموعة الرسائل ،المؤسسة ا سالمية لمطباعة كالنشر ،ط1984 ،3ـ ،ص.418-416
( )62ينظرّ :
( )63صافي ،لؤم ،العقيدة والسياسة ،منشكرات المعهد العالي ،لمفكر ا سالمي ،مطبعة منشكرات الفرقاف ،الدار البيضاء،
الم رب ،ط1998 ،2ـ ،ص73

( )64فَّول في العقيدة بين السمف والخمف ،ص87
( )65مجموع الفُاوى227/3 ،
( )66األصفهاني ،أبك القاسـ ،إسماعيؿ بف محمد ،الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أىل السنة ،تحقيؽ :محمد أبك رحيـ،
دار الراية لمنشر كالتكزيع ،ط1999 ،2ـ ،ص237

( )67ينظر :الفر بين الفري  ،ص ،19كينظر :ا سفراييني ،أبك المظفر ،الُبَّير في الدين وُمييز الفرقة الناجية عن الفر
اليالكة ،المكتبة األزهرية ،القاهرة ،ط1999 ،1ـ ،ص23-22

( )68الموافقات.151/5 ،
( )69الب دادم ،عبد اهلل أفندم السكيدم ،كُا الحجج القطعية الُفا الفر اإلس مية ،مطبعة السعادة ،القاهرة ،ط ،1ص.21
( )71البكطي ،محمد سعيد ،وىذه مشك ُنا ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط2118 ،1ـ ،ص.242
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قائنُ املصادر واملراجع.
بالمغة العربية:


ابف األثير ،الكامل في الُاريخ ،دار صادر بيركت ،بيركت1966 ،ـ.



أسد حيدر ،اإلمام الَّاد والمذاى ارربعة ،دار المعارؼ لمنشر ،بيركت.



ا سفراييني ،أبك المظفر ،الُبَّير في الدين وُمييز الفرقة الناجية عن الفر



األصفهاني ،أبك القاسـ ،إسماعيؿ بف محمد ،الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أىل السنة ،تحقيؽ :محمد أبك رحيـ،



األصفهاني ،أبك القاسـ ،الحسيف بف محمد ،كُا

الذريعة الب مكارم الشريعة ،تحقيؽ :أبك اليزيد العجمي ،دار السالـ،



البدكم ،عبد الرحمف ،مقدمة ُرجمة الخوارج والشيعة لمؤلفو :ليوليوس فمياوزن ،دار النهضة المصرية ،القاهرة1958 ،ـ.



البطميكسي ،عبد اهلل بف محمد ،اإلنَّاف في الُنبيو عمب المعاني وارسبا الُي أوجبت االخُ ف بين المسممين ،تحقيؽ:



الب دادم ،أبك منصكر ،الفر بين ِ
الفر  ،تحقيؽ محمد فتحي ،دار السالـ ،ط2111 ،1ـ.



الب دادم ،عبد اهلل أفندم السكيدم ،كُا الحجج القطعية الُفا الفر اإلس مية ،مطبعة السعادة ،القاهرة.



البنا ،حسف ،مجموعة الرسائل ،المؤسسة ا سالمية لمطباعة كالنشر ،ط1984 ،3ـ.
ّ
البكطي ،محمد سعيد ،وىذه مشك ُنا ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط2118 ،1ـ.



ابف تيمية ،أحمد ،منياج السنة النبوية في نقو ك م الشيعة والقدرية ،تحقيؽ ،محمد رشاد سالـ ،جامعة ا ماـ محمد ابف



ابف جني ،أبك الفتو عثماف ،الخَّائص ،تحقيؽ :محمد النجار ،دار الهدل ،بيركت( ،د .ط)( ،د .ت).



ابف الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف ،المنُظم في ُاريخ المموك وارمم ،ط ،1حيدر اباد الدكف 1395 ،ق.



الجكيني ،أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل ،العقيدة النظامية في ارركان اإلس مية ،تحقيؽ :أحمد حجازم السقّا ،مكتبة
الكميات األزهرية ،القاهرة ،ط1978 ،1ـ.



ابف حجر ،أحمد بف عمي ،فُح الباري ،مصطفى الحمبي ،القاهرة1378 ،هػ.



ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد ،المقدمة ،المكتبة التجارية ،القاهرة.



خير العمرم ،مقررات كميات الشريعة بين الواقع والمأمول -العقيدة أنموذجاً ،-بحث مقدـ لممجمة األردنية في الدراسات



الرازم أبك عبد اهلل محمد بف عمر ،مفاُيح الغي  ،دار الفكر ،بيركت ،ط1981 ،1ـ.



زرزكر ،عدناف ،عمـ القرآف ،مدخل إلب ُفسير القر ن وبيان إعجازه ،المكتب ا سالمي ،بيركت ،ط.1

1999ـ.

اليالكة ،المكتبة األزهرية ،القاهرة ،ط،1

دار الراية لمنشر كالتكزيع ،ط1999 ،2ـ.

القاهرة ،ط2117 ،1ـ.

محمد رضكاف الداية ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط1987 ،3ـ.



سعكد ا سالمية ،ط1986 ،1ـ.

االسالمية ،المجمد ( ،)15العدد (2119 ،)1ـ.
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أبك زهرة ،محمد ،زىرة الُفاسير ،دار الفكر العربي ،القاهرة( ،د .ط)( ،د .ت).



معال المكيحؽ،
السعدم ،عبد الرحمف بف ناصرُ ،يسير الكريم الرحمن في ُفسير ك م الم ّناف ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف ّ



السعدم ،عبد الرحمف بف ناصر ،مجموع الفوائد واقُناص اروابد ،دار ابف الجكزم ،السعكدية.

مؤسسة الرسالة( ،ط2111 )1ـ.


الشابي ،عمي كزمالئه ،المعُزلة بين الفكر والعمل ،الشركة التكنسية لمتكزيع( ،د .ط)( ،د .ت).



الشاطبي ،إبراهيـ بف محمد ،االعَُّام ،ضبطه كصححه :أحمد عبد الشافي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1988 ،1ـ.



الشهرستاني ،أبك الفتو محمد بف أبي القاسـ ،الممل والنحل ،تحقيؽ :أمير عمي مهنأ كعمي حسف فاعكر ،دار المعرفة،



الشككاني ،محمد بف عمي ،إرشاد الفحول إلب ُحقي الح من عمم ارَّول ،دار السالـ1998 ،ـ.



الصافي ،لؤم ،العقيدة والسياسة ،منشكرات المعهد العالي ،لمفكر ا سالمي ،منشكرات الفرقاف ،الدار البيضاء ،الم رب،



الصنعاني ،عبد الرزاؽ بف الهماـُ ،فسير القر ن ،تحقيؽ :مصطفى مسمـ ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1989 ،1ـ.

بيركت.

ط1998 ،2ـ.



ابف عاشكر ،محمد الطاهر ،أَّول النظام االجُماعي ،الشركة التكنسية لمنشر ،تكنس ،ط1985 ،2ـ ،ص.21



عبدو ،محمد ،رسالة الُوحيد ،مطابع دار الكتاب العربي.



العجمكني ،كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشُير من ارحاديث عمب ألسنة الناس.



عمي ،محمد بف يكسؼ ،إنَّاف أىل السنة والجماعة ومعاممُيم لمخالفييم ،دار األندلس الخضراء ،جدة ،ط1421 ،2هػ.



ال زالي ،أبك حامد محمد بف محمد ،إحياء عموم الدين ،تحقيؽ :سيد إبراهيـ ،دار الحديث ،القاهرة.



ال زالي ،أبك حامد ،فيَّل الُفرقة بين اإلس م والزندقة ،مطبعة الحمبكني ،دمشؽ1993 ،ـ.



ابف قتيبة ،عبد اهلل بف مسمـ ،االخُ ف في المفظ ،دار الكتب العممية ،بيركت.



القرضاكم ،يكسؼ ،فَّول في العقيدة بين السمف والخمف ،مكتبة كهبة ،القاهرة2115 ،ـ.



القرضاكم ،يكسؼ ،كيف نُعامل مع القر ن العظيم ،دار الشركؽ ،بيركت ،ط2111 ،2ـ.



قطب ،محمد ،مفاىيم ينبغي أن َُّحح ،دار الشركؽ ،لبناف ،ط1988 ،4ـ.



ابف القيـ ،الَّواع المرسمة عمب الجيمية والمعطمة ،دار العاصمة ،الرياض1418 ،هػ.



ابف كثير ،عبد الرحمف ،البداية والنياية ،مكتبة المعارؼ بيركت1966 ،ـ.



الككثرم ،محمد زاهد ،مقدمة كُا



أبك لبابة ،حسيف ،موقف المعُزلة من السنة ،الشركة التكنسية لمتكزيع( ،د .ط)( ،د .ت).

العربي ،بيركت1979 ،ـ.


ُبيين كذ

المفُري فيما ُنس

إلب أبي الحسن ارشعري ،البف عساكر ،دار الكتاب

المقريزم ،تقي الديف ،المواعظ واالعُبار بذكر الخطط واٍُار ،طبع في القاهرة1324 ،ق.



المكسى ،محمد يكسؼ ،القر ن والفمسفة ،دار المعارؼ ،مصر( ،د .ط)1958 ،ـ.



النشار ،عمي سامي ،نشأة الفكر الفمسفي في اإلس م ،دار المعارؼ ،القاهرة ،ط.7
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.ـ2114 ،1 ط، مكتبة أضكاء السمؼ، مخَُّر الَّواع المرسمة البن القيم، محمد،الكصمي
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